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〔24〕
可能性はどこにあるのか ―― 
























〔25〕可能性はどこにあるのか ―― 郭小櫓の20 Fragments of a Ravenous Youthから見るアイデンティティーの不安（郭）
本家として活躍してきた。現在はイギリスの國籍を持ち、中國語と英語で小
説やエッセイを執筆している。2007年英語による最初の小説A Concise Chinese-




















その不滿は「中國語テキストのどの文も書き直したい」（I wanted to rework each 













































（a nothing place that won’t be found on any map of China）４）である。村の人々は同じこ
とを繰り返して變化のない日々を送り、まるで「サツマイモみたいに靜かに
育って黒い土壤の下で死んでいく」（like the sweet potatoes quietly growing and dying 





　Each leaf had shuddered in the wind on any given yesterday. Each cloud 
drifting overhead had blown across those skies the year before. Nothing changed, 
and nothing could change. The world felt frozen in front of me, like a family 

















































　The important thing was: I had been given a number. From this day on I would 


















　My youth began when I was 21. At least, that’s when I decided it began. That 
was when I started to think that all those shiny things in life ̶ some of them 




「I decided」は強い意志を表す言葉である。「I started to think」という言葉が示
唆するように、これから人生が變わるだけではなく、主人公は自らその變化を







〔31〕可能性はどこにあるのか ―― 郭小櫓の20 Fragments of a Ravenous Youthから見るアイデンティティーの不安（郭）
のは、そのときにFenfangが自分について、可能性に滿ちた未來を考え始めた

























































　The routine of a small, desolate village can rule its inhabitants’ lives more 
〔33〕可能性はどこにあるのか ―― 郭小櫓の20 Fragments of a Ravenous Youthから見るアイデンティティーの不安（郭）







































の薔薇がまったくない。ただ、ゴミがいっぱいある」（There were no Chinese roses 
on the Chinese Rose Garden Estate, but there was plenty of rubbish14））と皮肉っている。
Fenfangの住む高層ビルの下には、いつも居民委員會の人たちが集まって近く
の住民たちの仕草を觀察しながらゴシップを交換する。小説の中で、これらの






したが、「不道徳」という罪名で「明日すぐに引っ越せ」（He ordered me to move 
out of place immediately, the very next day16））という命令を受ける。納得いかない
Fenfangが公安局から出ようとしたとき、一人の警察の話を耳にする。「心配す
るな。彼女は自業自得だ。あの娘が惡いんだ。身勝手すぎる。」（Don’t worry, she 
deserved it anyway. She’s no good, that girl. Much too individualistic17））。Fenfangは警察と
司法システムの不條理を目の當たりにして、公安局を「道徳と權力と指導の場




〔35〕可能性はどこにあるのか ―― 郭小櫓の20 Fragments of a Ravenous Youthから見るアイデンティティーの不安（郭）
　But then a day came when I completely lost trust in my adopted city -- a day 












が「道徳的ではなく、向上的なメッセージを持っていない」（There was no moral, 
no uplifting messages）「21世紀の中國人を表現していない」（He didn’t represent the 









































　The river was the only thing that talked to me……Only the river made a noise, 
only the river was my friend.
〔37〕可能性はどこにあるのか ―― 郭小櫓の20 Fragments of a Ravenous Youthから見るアイデンティティーの不安（郭）
　I used to imagine the source of the river. Some faraway, hidden cave that was 
home to a beautiful fairy. From there, the water flowed through our world to 
yet another world, a magical place close to heaven where lucky people lived, or 













































のだ。（It was  our university and our only path to the foreign world。23））Fenfangの最も好




　If a lonely builder in a nothing town could eventually become a writer, then 




















　You can check any Chinese dictionary, there’s no word for romance. We say 
‘Lo Man’, copying the English pronunciation……Beijing was the least romantic 
























































たThe Seven Reincarnations of Hao Anをある地下映畫界の監督に賣り渡し、アン
デンティティーの不安を抱いたまま北京を離れる。
Fenfangは北京を離れる前に、友人から「take care of your life」という別れ言
葉をもらう。そして、その言葉はFenfangの頭のなかで響き續ける。
　They echoed through the years I had spent working as an extra, the dead years 
when I made tin cans and swept floors. They echoed through the streets of a 
forgotten village.
　I am 17 and it is a sweltering summer morning. I open the creaking shutters 
and look out at the hills. Rows of sweet potatoes stretch into the distance. The 
silent fields shimmer in the heat. I comtemplate the pale clouds collecting in the 
sky. It’s time to leave. The unforgiving sun is melting my youthful body. I tell my 
































えれば、20 Fragments of a Ravenous Youthで描かれた現實の中國にも想像上の外
國にも歸屬感がないというディアスポラの状態は、郭小櫓の實經驗に裏付けら
れた、越境する想像力の一端を現しているように思う。













３） 英語版のあとがきで郭小櫓は次のように述べている。I was no longer completely 
happy with the original Chinese text. Ten years on, I found I didn’t agree with the young 
woman who had written it. Her vision of the world had changed, along with Beijing and 
the whole of China. I wanted to rework each sentence of my Chinese book, and fight with 
its young author who knew so little about the world. Although Fenfang, the heroine of the 
novel, should still be desperate about her life, I wanted to convince her to become an adult.
（Xiaolu Guo, 20 Fragments of A Ravenous Youth, Vintage 2009, p203.）






























郭小櫓は2017年に出版された自傳Once Upon a Time in the East: A Story of Growing Up
の第四章（Part IV Europe: In the Land of Nomads）で詳細に述べている。彼女はその
ときの状況について、「中國を離れてからずっと外的と内的な追放を感じていた」
（the external and internal exile I had felt since leaving China）と言っている。さらに、「私
は中國で育てられてブリテンに追放された女性」（I was a woman raised in China and 
in exile in Britain））「私は現地に完全に融合することができないし、私を取り圍ん
だ西洋文化の中心に入り込むこともできなかった」（I couldn’t integrate fully with the 
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Title：In Search of a Utopia of Possibilities: On the Anxiety of Identity in Xiaolu 
〔45〕可能性はどこにあるのか ―― 郭小櫓の20 Fragments of a Ravenous Youthから見るアイデンティティーの不安（郭）
Guo’s 20 Fragments of a Ravenous Youth
摘　要：在小说《饕餮青春的二十个瞬间》中，身份的焦虑是贯穿小说始终的重
要主题。小说的主人公芬芳，经历了“农村・农民――北京・农民――北京・
追求美好未来的青年”的三种阶段性的身份意识的变化。随着身份意识发生变
化，她的身份焦虑也逐渐加深。农村单调乏味的日常生活，北京生活中的各种
挫败等日常现实，使芬芳对现实生活充满失望。与这种现实相对，芬芳对明亮
的青春和充满希望的未来有着强烈、含混且无法满足的过度欲望。由于现实无
法满足这种欲望，她只能通过想象完美青春的方式来自我满足。对现实的失
望―对青春的过度欲望―想象青春的内在“离散”心理结构，是芬芳感到无法
消解且不断加剧的身份焦虑的重要原因。而这种身份焦虑和“离散”心理，也
恰好体现了郭小橹作为英裔华人小说家所拥有的的越境的想象力。
關鍵詞：身份的焦虑　欲望　“离散”心理　越境的想象力
